Quatre nouvelles Bathynella (Crustacea, Syncarida)
de Roumanie;
de nouveau sur Ie «Dilemme Bathynella natans Vejd.»
par EUGENE SERBAN1)
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L'cvolution
lente et sinucuse de nos connaissances
taxonomiques
sur
Bathynella, reflete assez fidelement la relativite avec laquelle on a etudie
habituellement
Ics especes. Malheureusement,
it la longue, en ignorant cette
relativite, trop d'hypotheses
ont ete emises. Les consequences
en sont
cvidentes: on a perdu la confiance dans les principcs classiqucs d'etude dans
la recherche morphologique
approfondic;
Ie doute, la relativite ont patronne
la theorie, guidant aussi nos perspectives; on n'a pas pu trouver I'universel
langage pour discuter sur Bathynella, chaque specialiste ayant sa verite. Ces
affirmations
sont d'autant
plus frappantes
lorsque l'on pense it l'etat
actuel de la systematique de Bathynella d'Europe ainsi qu'aux opinions des
divers auteurs. Nous n'en citerons que deux:
"Ob sich hier jemals der Gang der stattgefundenen
Evolution wird nachzeichnen lassen und wir damit zu eincr feinsystematischen
natUrlichen
Gruppierung
der Arten, Unterarten und Rassen werden gelangen konncn,
wie sie fUr biogeographischc
Aussagen innerhalb der Artgruppe erforderlich
ist, wird vollends zweifel haft, wenn wir uns den europiiischen BathynellaArten zuwenden. GegenUber asiatischen Arten (B. yezoensis, B. maritima
und Verwandte!) fallt auf, daB Bathyne/la in Europa arm ist an eindeutig
plesiomorphen
Charakteren.
Seitdem Jakobi (1954) nachgewiesen hat, daB
B. chappuisi mit B. natans identisch ist und in welch em MaBe diese Art
variiert, zum Teil in direkter Abhiingigkeit von Milieufaktoren
(Temperatur i), kennen wir einen Modellfall, der im Prinzip auf jede Art der Bathynelfidae zutreffen

dUrfte."

,,1m Bereich der japanischen Inscln ist die Situation noch vergleichsweise
einfach, da die einzelnen Populationen
durch vollkommene Isolierung yom
Eindiffundieren
neuer Gene geschUtzt sind. Dagegen muB die Situation
J)
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innerhalb der Formen, die die grol3en Landmassen besiedeln, viel instabiler
sein, wie eingangs ausgeftihrt (S. 113 ft")." (Noodt, 1964, p. 127).
«Malheureusement,
I'extreme variabilite des populations
de Bathynella
induit en erreur une serie d'auteurs et actuellement sont decrites certaines
sous-especes et meme des especes europeennes de Bathynella dont i'existence
n'a aucune justification;
il est d'ailleurs
possible que cette observation
s'applique aussi
certains travaux sur les Bathynellides extra-europeennes,
car, par exemple, la coexistence d'un si grand nombre d'especes distinctes
sur un territoire tellement restreint com me Ie Japon est peu plausible
(Veno, etc).» (Boto~iineanu 1959, p. 6).

a

L'impossibilite
de «dechiffrer» sur I'holotype de Prague tous les details
morphologiques,
aurait dQ imposer une attention accrue sur ceux des autres
especes. La position singuliere du type du genre ne justifie pas Ie tableau
general assez deroutant. Pour y mettre de I'ordre, ce sont les descriptions
globales, unitaires et detaillees des especes qui s'imposent. Nous esperons
que la presente note, assez succincte, soit convaincante
cet egard.

a

En acquerant des diagnoses precises des especes, la taxonomic de Bathynella necessite egalement la solution immediate du probleme de la variabilite
des differentes caracteristiques
utilisees dans la systematique
des taxa.
En supprimant la valeur des traits morphologiques
proposes par Delachaux
(1919), Jakobi (1954) introduisit i'idee d'une variabilite pratiquement
sans
limites. Nos resultats, obtenus en etudiant de nombreux individus d'une
me me population, feront I'objet d'une autre note.
Restent les hypotheses, les theories, les affirmations
biogeographiques
qu'on doit estimer de nouveau
leur reelle valeur. Pour Ie moment, vu Ie
manque de donnees taxonomiques
sQres, il est tres difficile de prendre une
attitude quant
ce do maine.

a

a

Etant donne que cette contribution n'est qu'un essai, que beaucoup de nos
resultats sont en des accord avec la plupart des opinions qui dominent la
taxonomie de Bathynella, des justifications
par rapport
la maniere de
proceder, que nous avons choisie, sont necessaires.

a

Si i'on tient compte de la litterature de specialite concernant la systematique des taxa apparentes
B. natans Vejd. -terrain assez obscur - la presentation d'autres especes, que nous considerons nouvelles, peut paraitre
hasardee. Mais, la realite de i'existence de ces especes, d'une part, et l'impossibilite d'homologuer
nos resultats
ceux conn us, d'autre part, nous obligent
assumer les risques de la synonymie.

a

a

a

L'intention de garder i'unite de I'expose, Ie manque d'un materiel suffisant
pour chaque taxon, nous ont determine
presenter maintenant seulement
les diagnoses differentielles
de nos Bathynella.
Nous avons utilise les
caracteres morphologiques
les plus significatifs, les plus constants.

a
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L'etude d'un nombre assez reduit d'echantillons - il ne s'agit que de
quelques populations de Roumanie - ainsi que les donnees incertaines de la
litterature, ne nous permettent pas de tenter une discussion de principe
portant sur les relations entre nos especes et celles appartenant a la meme
lignee. N'importe quelle generalisation aurait seulement une valeur quasiprophetique. Les details comparatifs - elements fondamentaux pour une
discussion, pour une synthese - faisant dCfaut, nous avons renonce a la
tentation des hypotheses.
En somme, la presente note se propose d'exposer la nouvelle maniere
d'aborder la systematique de Bathynella (Serban 1966a, 1966b) et de demontrer la validite taxonomique de la structure du pereiopode VIII du male.
Les etudes de Bathynella de Roumanie ont debute par Ie travail de
Chappuis (1924) «Sur les Copepodes et les Syncarides des eaux souterraines
de Cluj et des monts Bihor». Plus tard, les recherches de Bartok (1944),
Chappuis (1944, 1948), Delamare Deboutteville et Chappuis (1954),
Boto~iineanu et Damian (I 956), Boto~iineanu (1959), Delamare Deboutteville (1961), Serban et Gledhill (1965) et Serban (1966a, 1966b) ont enrichi
les donnees a ce sujet.
La liste d'especes ouverte par Chappuis (1924) avec B. c/wjJjJllisi Delachaux
a conserve son aspect initial pendant plus de 30 annees. Boto~iineanu et
Damian (1956) sont les premiers a rompre la monotonie de nos connaissances faunistiques sur les Syncarides de Roumanie. Ils ont decrit B. natans
scythica une nouvelle sous-espcce trouvee dans I'eau de conduite de
Bucarest et de Constantza: «Nous pensons - remarquent les auteurs en
appreciant leur sous-espece - que la description de la nouvelle race geographique est de nature a demontrer une fois de plus que, si I'on excepte
l'espece vandeli I) Del. et Chap., tres bien individualisee, toutes les autres
formes europeennes de Bathynella decrites jusqu'a present se rattachent a
un grand «Formenkreis»2. La presence de la forme scythica presque sans
variation a Bucarest et a Constantza (localites situees a environ 250 km de
distance), montre qu'i1 s'agit d'une sous-espece qui habite probablement les
eaux souterraines de toute la plaine roumaine et de la Dobroudja, et que
la chaine carpatienne separe des populations transsylvaines de Bathynella;
Ie probleme de l'appartenance systematique exacte de ces populations reste
encore ouvert; com me on Ie sait, les auteurs considerent d'habitude ces
populations comme representant la «Bathynella chappuisi Del. typique».
(Boto~iineanu et Damian 1956, p. 363).
Quelques annees plus tard, Boto~iineanu (1959) dans «Fauna RPR» tente
de presenter une vue d'ensemble de l'ordre Bathynellacea en Roumanie. En
il Voir
2)

Delamare Dcbouttcvillc
Voir Jakobi 1954.

ct Chappuis

1954, p. 54.
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considerant toutes les donnees dont disposait la bibliographie de cette
epoque, il assimile - non sans reserves - les populations transylvaines a
B. natans natans Vejd. (sensu Jakobi 1954, Kulhavy 1957). L'auteur cite
egalement pour la premiere 'fois en Roumanie la presence de Parabathynclla
stygia.

On ne connaissait done, en 1959, de la faune roumaine que B. natmls
natans Vejd. et B. natans scythica Boto~iineanu et Damian.

En 1965 Serban et Gledhill signalent la presence de B. na/ans stammeri
Jakobi en Angleterre et en Roumanie. A cette occasion ils donnent une
description minutieuse de son pereiopode genital male.
Depuis peu, l'etude de plusieurs populations de natans de Roumanie et de
stammeri d'Angleterre et de Roumanie, nous a conduit (Serban 1966a,
1966b) aux conclusions suivantes: B. stammeri Jakobi est une veritable
espece, bien individualisee par rapport a natans, fait demontre par la
majeure partie des traits morphologiques que nous avons compares (Serban
1966b); pour I'espece stammcri, qui represente une autre lignee evolutive
de Bathyncllil, nous avons cree Ie sous-genre Antrabathynclla (Serban 1966a);
la synonymic de Jakobi (I954) - B. chappuisi Delachaux = B. natans
Vejd. - conserve sa validite, mais pas Ie sens qu'il lui a attribue (Serban
1966a). Par consequent la conception taxonomique de Jakobi (1954) doit
etre consideree avec beaucoup de reserves.
En reprenant toutes les contributions passees en revue, on cons tate que
la faune de la Roumanie comptait jusqu'a present les taxa suivants de
Bathynella: B. natans Vejd., B. natans scythica Boto~iineanu et Damian et
B. stammcri Jakobi.
De recentes etudes Sur les populations de Bathyncl!a, reunics sous la
denomination assez large et provisoire de B. natans Vejd. nous ont conduit
it separer 5 especes nettement apparentees mais parfaitement individualisees:
- la premiere, capturee dans la nappe phreatique de la riviere Cri~ul
Repede (Transylvanie), - c'est-a-dire de la region d'ou Chappuis (I 924,
1948), Bartok (I 944), Delamare Deboutteville (1961) ont obtenus leurs
echantillons - nous la denommons Bathyncl!a parana tans nov. sp.;
- la deuxieme egalement trouvee dans Ie bassin de la riviere Cri~ul
Repede, est Bathynella batcai nov. sp.;
- la troisieme, Bathynel!a lIlatrensis nov. sp., recoltee dans la nappe
phreatique de la riviere Motru (OItenie), d'une region proche de la grotte
«Pe~tera Lazului», d'ou nous avons aussi collecte B. stammeri Jakobi
(Serban et Gledhill 1965, Serban 1966b);
- Bathyncl!a ple~ai nov. sp., trouvee dans la grotte «Pe~tera Clo~ani»
situee sur la rive droite de la riviere Motm, represente notre quatrieme
espece;
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- enfin, la cinquieme est Bathynel/a ef scythica BotoSlmeanu et Damian,
propre aux eaux souterraines de la grotte «Pestera Isverna», de l'Oltenie.
Nous profitons de cette occasion pour exprimer nos vifs remerciements
it notre collegue et camarade D. Dancau, qui nous a cede de nombreuses
Bathynel/a en nous aidant amicalement pendant nos recherches sur place.
De meme no us restons obliges it notre collegue Danielopol pour Ie materiel
qu'il no us a collecte.
Nous remercions aussi chaleureusement M. T. Gledhill de Freshwater
Biological Association, River Laboratory, pour son extreme amabilite de
nous avoir envoye plusieurs travaux des specialistes anglais.
En ce qui suit, nous don nons les diagnoses de nos nouvelles especes et
quelques details concernant B. ef. scythiea Botosaneanu et Damian.

BATH YNELLA

PA RANA TANS

nov. sp.

Les 60 individus etudies appartiennent ,I une nombreuse population
capturee par 10 sondages phreatiques Karaman-Chappuis pratiques dans
une plage de la riviere Crisul Repede (Ciucea, region Cluj, Transylvanie,
leg. D. Dancau et C. Plesa, 3. XI. 1965).
Longueur moyenne I, I mm. La partie masticatrice de la mandibule
scmblable it celie de B. natans de Prague (PI. I A). Dans peu de cas, la
penultieme dent de la pars molaris presente sa partie terminale divisee en
deux petits denticules (PI. I B); chez un seul individu la mandibule, figuree
dans la planche I C, a un aspect assez particulier pour cette espece. La
maxillule porte, parmi les autres phaneres, trois dents maxil/ulaires a epines
accessoires (PI. I D) et une dent maxillulaire simple (PI. I E) Le palpe de la
maxille it 5 poils glabres (PI. I F). Tous les pereiopodes de la femclle (£ - VII I)
ct les 7 premiers du male ont 2 epipodites dont l'un insere sur la preeoxa,
l'autre sur la coxa (PI. 2 A, 4 A, B). L'article IV des cndopodites prop res aux
thoracopodes I-V avec 3 soies (PI. 3 C), celui des pereiopodes VI et VII
en ayant seulement 2 (PI. 4 A). Les exopodites des 6 premiercs paires de
pattes ont 5 longues soies; ceux de la VII e, en com portent seulement 4
(PI. 4 A). Le pereiopode VIII du male presente une structure type natans
(Serban 1966 a). Sa plaque anterieure, de forme triangu!aire - vue de
face - a son extremite distale arrondie (PI. 5 A -a), qui - vue de profil est assez tronquee, sans lobules fortement proeminents (PI. 5 B, 0 -a). Le
pereiopode VIII de la femelle it exopodite plus long que l'endopodite est
muni de 4 soies. Le protopodite des uropodes porte d'habitude 6 epines;
on peut en trouver aussi 7; l'endopodite des memes appendices it 3 fortes
epines et 4 soies (PI. 2 B). La furca a 5 soies robustes dont les 2 premieres
apicales ont presque la meme longueur (PI. 2 C, D).
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Cette espece, assez largement repandue dans Ie bassin de la nVlere
Crisul Repede, est la seule de Roumanie qui rappelle B. na/ans Vejd., par
la presence dcs 2 epipodites sur son premier thoracopodc
(Vejdovsky 1882,
CaIman 1899). N'ayant pas la certitude que Ics autrcs caracteristiqucs
sont
idcntiques a cellcs de l'espece de Prague, nous la considerons comme une
nouvelle espece. Si nous comparons B. parana/ails nov. sp. a B. na/ans skopljensis Karaman, a B. chappllisiDelachaux
et a B.lllll1garica Pony, ces dernieres
different de notre espece: la premiere par son unique epipodite du thoracopode I (Karaman 1954, fig. 12), 1a deuxieme par ses 4 robustes epines sur
I'endopodite
des uropodes (De1achaux 1919, fig. 10) et la troisieme par la
taille tres reduite des batonnets hyalins des antennules (Pony 1957, fig. 3).
En consequence,
il est necessaire de souligner que B. parana/ails nov sp.
est la seule espece de Roumanie qui porte 2 epipodites sur ses pereiopodes I,
donc c'est la seule qui pourrait etre B. na/ans de Prague.

BATHYNELLA

BOTEAI,

nov. sp.1)

Les 6 adultes ctudies ont ete collectes de la nappe phreatique du Dragan,
affluent gauche du Crisul Repede a 4 km en amont de la localite Ciucea
ou on a trouve B. parana/ails nov. sp. (region Cluj, Transylvanie,
leg. Fr.
Botea, 28. VIII, 1965). Un autre exemplaire nous a ete cede par notre
collegue D. Danielopol;
la capture a ete faite en sondant 1es plages situees
pres de la confluence du Dragan avec Ie Crisul Repede (20. VIII. 1966).
La taille mesurant 1,5 - 1,8 mm, la robustesse marquante
de B. bo/eai
nov. sp., isolent cette espece de toutes les autres trouvees jusqu'a present
dans notre pays. La partie masticatrice de la mandibule - tres rapprochee
comme aspect general de celie de parana/ails - se caracterise par une
structure tres variable de I'avant-deniiere
dent, qui peut etre simple ou a
pointe divisee en 2 ou 3 petits denticules (PI. 1 G). Chez un seul exemplaire
nous avons trouve une mandibule a 6 dents (PI. I H). Toutes les 4 dents de
la maxillule sont des dents maxillulaires
epines accessoires; elles portent
habituellement
2 epines, rarement 3. 11 faut preciseI' que les dents maxillulaires de cette espece presentent au-dessous des epines accessoires une fine
ciliature que nous n'avons pas observe chez parana/ails (PI. 1 I, J). Des 5
poils de la maxille, 3 sont des soies {I cilia/lire sur lellrs bords ex/ernes
(PI. I K) et les 2 autres, des suies glabres comme celles de parana/ans (PI. I F).
La premiere paire de pereiopodes
porte un seul epipodite (PI. 2 E), les
autres - a l'exception du thoracopode
VIII du male -, en ont 2. Sur

a

I) Nous dedions
cettc espece a notre collegue Fr. Botea qui durant ces recherches
phreatobiologiques
nous a procure - avec unc amabilite assiduc - plusieurs des
echantillons
qui ont servi a la documentation
de cetle etude.
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l'article IV de I'endopodite des pen':iopodes I -IV on trouve 4 soies (PI. 3 A),
sur celui de la ve paire 3 ou 4, et 2 poils sur ceux des VIe et VIle
pattes. Les exopodites de tous les thoracopodes ont 5 longues soies.
Le pereiopode genital du male est structure comme celui de B. parana/ans
nov. sp.; il se distingue, - a part sa taille, - par un retrecissement et un
allongement visibles de la partie apicale de sa plaque an/erieure (PI. 6 A -a)
qui - vue de profil - a dans sa region distale un petit lobule situc anterieurement (PI. 6 B, D-a). Le thoracopode VII[ de!a femelle est semblab!e
a celui de parana/ans. Le sympodite des uropodes porle 7 a 8 epines; l'endopodite est pourvu de 4 epines robustes et de 4 soies (PI. 2 G). Des 5 poi Is de
la furca (PI. 2 F), les 4 apicaux prcsentent des dimensions differentes par
rapport a ceux de parana/ans; Ie lIe et Ie Ille sont ceux de longueur sensiblement egale, Ie Ier etant Ie plus long et Ie IVe Ie plus court.
Par les 4 robustes epines propres aux endopodites des uropodes, par Ie
contour distal de la plaque an/erieure du pereiopode VIII du male, B. bo/eai
nov. sp. se rap proche de B. chappuisi Delachaux (Delachaux 19I9, fig. 6, 10),
en se detachant des autres especes. La presence d'un seul epipodite sur les
thoracopodes 1, la taille robuste, separent nettement I'espece du Dragan
de celie de la Grotte de Vel' (Delachaux 1919, fig. II).
BATH YNELLA

MOTRENSIS

nov. sp.

L'espece a ete collectee dans la nappe phreatique de la nVlere Molru,
pendant deux annees conseculivement (Clo~ani, Tirgu-Jiu, region Oltenie,
15. IV. 1959, 15. X. 1960).
Taille, I mm. La mandibule avec la partie masticatrice structuree comme
celie des autres especes; on observe un elargissement de la pcnultieme dent
qui, pareillement a celles des especes decrites, peut presenter a sa partie
apicale 2 petits denticules. La maxillule a une chetotaxie similaire a celie de
B. parana/aIlS nov. sp.; les 5 poils du palpe de la maxi lie, glabres. Les thoracopodes I sans epipodites sur les coxes. Les articles IV de I'endopodite des
pattes I - V a 3 soies (PI. 3 B), ceux des paires VI et VII en ayant seulement
2. Les exopodites des thoracopodes I - VI portent 5 poils, Ie VIle a 4. Le
pereiopode genital du male, a la partie distale de la plaque an/erieure assez
visiblement bilobee (PI. 7 A, B, D -a); Ie lobule anterieur est plus individualise que Ie posterieur, a peine ebauchc. Le pereiopode VII[ de la femelle
est de meme structure que celui de parana/ans. Le sympodite des uropodes,
d'habitude a 5 epines. (Serban 1966 b, tableau I). L'endopodite des uropodes
et la furca, semblables a ceux de parana/ans.
Cette espece est tres rapprochce de B. parana/ans nov. sp., mais I'existence
d'un seul epipodite sur les thoracopodes T, la structure de la partie apicale
de la plaque an/erieure du pereiopode genital du male et les 5 epines propres

232

Spclcology III.

au sympodite des uropodes,
Cri~ul Repede.
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de celIe du

nov. sp.!)

Les deux males que nous posscdons ont ete collectes dans la grotte
«Pe~tera Clo~ani» situee dans Ie massif qui borde la riviere Motru dans Ie
village CJo~ani,
2 km en aval de la station d'ou on a capture B. lI10trellsis
nov. sp. (Clo~ani, Tirgu-Jiu, region Oltenie, leg. C. Ple~a, 30. VIII. 1960,
P.0505).

a

a

Longueur, 0,8 -0,9 mm. La partie masticatrice de la mandibule
7 dents
(PI. I L). Les dents de la maxillule et les 5 soies du palpe de la maxi lie,
sembla bles
celles des especes paral/atal/s et lI1olrel/sis. Les pereiopodes I
avec un seul epipodite. Les soies inserees sur Ie dernier article des endopodites des pereiopodes 1- V, au nombre de 3, se remarquent
par une nette
robustesse de la mediane, qui a I'aspcct et la taille d'une griffe (PI. 3 E). Les
exopodites des 5 premieres paires de thoracopodes
ont 5 poils; la me me
rame des deux dernieres (VI et VII) en a seulement 4 (PI. 4 C). Le pereiopode
VIII du male, par la structure de la region apicale de la plal/ue {Il/terieure,
represente Ie principal caractere de cette espece; vue de face - com me on
I'observe - la plaque anterieure est tres pointue (PI. 8 A -a), tandis que vue
de profil elle est terminee en 2 lobules de forme conique (PI. 8 B, D -a). Le
sympodite des uropodes porte 6 7 epines, I'endopodite etant pourvu d'une
chetotaxie pareille
celIe de paral/atal/s et de lI1olrel/sis. La furca, d'aspect
proche de celui de B. boteai nov. sp., se caracterise par une reduction
graduelle de la longueur des poils disposes apicalement.

a

a

a

BATHYNELLA

cf. SCYTHICA

Boto~iineanu

et Damian

La seule femelle que nous ayons etudiee provient de la grotte «Pe~tera
Isverna» (Isverna, Turnu-Severin,
Oltenie, leg. D. Dancau et E. Serban,
3. VI. 1965).

a

TaiIle, 0,7 mm. Premier pereiopode
un seul epipodite. Les 3 phaneres
du dernier article de I'endopodite
des thoracopodes
I - V sont identiques
ceux de B. ple~ai nov. sp. (PI. 3 D). Les exopodites des pereiopodes I - VI
portent 5 poils, Ie VIle, 4. L'endopodite
de I'uropode a une chetotaxie qui
ne differe pas de celIe des especes parana tans, lI1otrel/sis et ple~ai. Par son
premier poil, plus court que Ie second, et egalant en longueur Ie troisieme,

a

J) En ctediant cette espece a notre collegue de Cluj, C. Ple~a, nous lui exprimons
nos remerciements pour l'amabilite qu'il a eu de no us ceder ses captures de Bathy-

nella.
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la furca de B. scythica distingue indubitablement
cette veritable espece des
aut res, qui ne possedent qu'un seul epipodite sur Ie premier thoracopode
(PI. 4 D). Nous precisons que la figure donnee pour Ie pereiopode VIII du
male de B. scythica (Boto~aneanu et Damian 1956 fig. 3) montre que cet
appendice a une structure type natans.
Pour synthetiser les principales differences existantes entre les especes de
Roumanie, nous donnons plus bas une clef de determination.
Clef de determination

provisoire des especes de Bafhy"e/la
Vejdovsky de Roumanie

(s. str.)

1)

I. - Le pereiopode
I il 2 cpipodites.
La plaque alllerieure du pereiopode
VIII du
male avec sa partie apicale - vue de face - arrondie,
tronquee
- vue de
profil
B. parallafalls
nov. sp.
- Le pereiopode
I il un seul epipodite.
La plaque allferieure du pereiopode
VIII du male prolongee en I ou 2 lobules
2
2. - L'article IV de I'endopodite
des thoracopodes
I-IV,
il4 phaneres apicaux.
Partie terminale
de la plaque alllerieure du pcrciopode
VIII du mille, avec un
lobule antcrieur
B. bafeai nov. sp.
- L'article IV de I'endopodite
des thoracopodes
I-IV, il 3 phaneres apicaux .3
3. - Les phaneres apicaux du IVe article de l'endopodite
des pereiopodes
I-IV,
non differenties.
La plaque all((Jrieure du pereiopode
VIII du mille, assez superficiellement bilobee; Ie lobule antcrieur bien dcveloppc, tandis que celui posterieur, faiblement
ebauche
B. mafrellsis nov. sp.
- Les phaneres apicaux du IVe article de I'endopodite
des pereiopodes
I-IV,
reprcsentcs
par une griffe et 2 soies
4
4. - Les 4 soies apicales de la furca, de longueur qui decroit graduellement
il
partir du poil externe vel'S celui interne
B. ple~'ai nov. sp.
- Le' premier poil de la furca, plus court que Ie second, d'une longueur egale il
celie du troisicme
B. d. scyfhica
Botos,'ineanu ct Damian.

Les cinq Bathynelles, B. parallatalls nov. sp., B. boleai nov. sp., B. motrensis
nov. sp., B. pleJai nov. sp. et B. cr. scythica Boto~aneanu et Damian, que
nous venons de presenter, sont notre avis - de veri tables especes
individualisees par des caracteristiques
qui accentuent avec precision leurs
limites.
Les rapports phylogenetiques
- genese, evolution similaire, relations de
parente - existant entre les quatre premiers taxa, sont nettement indiques
par la morphologie
de la region penienne du thoracopode
VIII du male,
structuree toujours d'apres Ie meme plan d'organisation.
II s'agit d'une zone
proximale resultant de l'union de la precoxa avec la' coxa (e) qui porte la
plaqlle allterieure (a), Ie lobe illterne (b), Ie petit lohe (c) et Ie hasis (d). Sur Ie
hord externe de la plaque allt(;rieure (a) on trouve toujours un petit lobule
que no us avons denomme la papille (f) (PI. 5 -8).
La structure et la forme generale constante de chaque element constitutif
du penis soulignent les etroites liaisons de parente entre les especes en
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question, la nette stabilite morphologique
du pereiopode VIII du male.
Comme on l'observe chez toutes les especes, chaque lobe a conserve ses
traits essentiels au coms de la microevolution:
la plaque aJ1lerieurc (a) a
garde son contour triangulaire, Ie lobe inteme (b) sa forme rectangulaire,
Ie
petit lobe (c) presentant l'aspect d'un petit appendice. Donc, la constitution
«in toto» du pereiopode genital mdle reste invariable 1) (PI. 5-8).
En tenant compte de la stabilite structurale mention nee, du fait que Ie
me me thoracopode
propre a B. stammeri Jakobi presente ses elements
constitutifs d'aspect different (Serban et Gledhill 1965, Serban 1966a, 1966 b),
les termes de perhopodc genital mdle type natans et pereiopode genital mdle
type stammeri - deja utilises (Serban 1966a) - gagnent to lite leur valeur.
La plasticite morphologique
de la plaque anterieure assez modifiee chez
les quatre especes de Roumanie, indique avec assez de certitude l'existence
et specialement l'amplitude du processus d'individualisation
specifique dans
Ie sous-genre Bathynella (Serban 1966a). Etant donne Ie fait que cette
differenciation
a aussi capte la structure du penis, - en passant outre les
variations morphologiques
banales, - elle depasse tout a la fois les frontieres des formes et des sous-especes.
Par consequent, les generalisations
d'ordre taxonomique2.3)
issues de I'interpretation d'autres caracteristique ainsi
que de I'isolement geographique J1(!cessitent une analyse plus atteJ1live.
Quant a la valeur systematique des structures heterogenes specifiques de
la plaque anterieure du pereiopode VIII du male, eUe est incontestable
dans Ie cadre assez restreint des populations analysees. Les conformations
decrites sont constanles
chez les nombreux
individus etudies (it s'agit
d'exemplaires
de B. pa/'{/natans nov. sp. et B. motrensis nov. sp. provenant
Il «La question
des B. C/wppuisi d'Europe
Centrale cst loin d'etre reglee. L'un
de nous (Chappuis
passim) a, de tout temps, longuement
insiste sur les petites
differences que I'on peut observer entre individus provenant
de bassins f1uviaux
differents. II semble que I'espece s'est fragmentee en un certain nombre de populations homogenes,
les differences entre ces populations
portant essentiellement
sur
des dispositions
differentes des divers 'elements des pereiopodes
8 des males (Delamare Deboutteville
et Chappuis
1954, p. 64).

21 «Comme on Ie supposait
depuis lontemps,
la Bathynelle cst une tres vieille
forme qui, depuis qu'elle vit isolee dans les eaux souterraines
de ['Europe, ne s'est
differenciee que tres superficiellement
» (Chappuis
1944, in Delamare Deboutteville
et Chappuis
1954, p. 52).
31 "So
muB theoretisch
jede Unterbrechung
der sandigen
Alluvionen
durch
feineres Sediment, grundwasserarme
GebirgsstOcke
usw., mehr noch durch groBere
Gewasser,
Meeresarme
und jegliche Wasserscheiden
im Bergland fUr die Bathynellen schwer ZlI iiberwindende
Hindernisse darstellen. Ihre Bestande miissen daher
in eine Kette bzw. Netzwerk
mehr oder weniger inselartig voneinander
isolierter
Populationen
unterschiedlicher
GroBe zerteilt sein, die hochstens
inkonstanten
Kontakt untereinander
halten konnen. Aus diesen Griinden miiBte hier in besonderem MaBe die Bildung von Rassen und Varietaten
begiinstigt werden" (Noodt
1964, p. 113).
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de diverses populations,
captures
differentes peri odes) et surtout ils sont
toujours accompagnees
d'une suite d'autres modifications morphologiques.
Passant maintenant
la structure du pereiopode VIII de la femel1e, nous
constatons qu'el1c est assez uniforme chez les especes presentees: l'exopodite
cst toujours plus long que l'endopodite
qui est de taille tres reduite; la
precoxa ct la coxa sont munies d'epipodites, Ie plus distal pouvant presenter
des dimensions assez variables.
Premiere remarque. La structure generale du penis de Bathynella, et-pour
Ie moment - la morphologie partiClilil'!re de sa plaque anterieure representent
des elements auxquels if est necessaire d'accorder beaucoup plus d'altention
dans II's etudes systematiques.
Ces traits morphologiques
indiquent assez
jidetementles
liaisons phylogenetiques immediates, ramplitude de la speciation;
ils sont,par consequent, assez eloquentsen ce qui concerne lesqucstions dominantes de la taxonomie des Bathyne!la. Si rell{(le des ml/res caracteristiques a
revete d'ha!Jifllde une large variabilite et des incertitudes taxonomiques 0, celie
du thoracopode VIII du miile a la chance de II's limiter toutes II's deux.
Si la structure du pereiopodes VlII du male place nos especes dans la
sphere assez restreinte des memes tendances evolutives, si la constitution de
la plaque anterieure revele la speciation, d'autres caracteres morphologiques
s'ajoutent
l'argumentation
de nos taxa, et plaident aussi en faveur de la
validite du pereiopode genital miile en systematique'. Ainsi, la presence de
l'epipodite de la coxa sur les thoracopodes
I separe nettement l'espece B.
parana tans nov. sp. de toutes les autres et particulierement
de B. motrensis
nov. sp. Le nombre de soies propres aux articles IV de l'endopodite
des
thoracopodes
I - IV individualise B. boteai nov. sp. avec ses 4 soies. Les
rapports dimensionnels
differents existant entre les 3 soics endopodiaics de
I'article IV des memes pereiopodes groupent nettement B. paranatallS nov.
sp., B. motrensis nov. sp., B. ple!jai nov. sp. et B. cl scythica Boto~iineanu
et Damian: les deux premieres ont 3 soies, les dernieres une veritable griffe
et 2 soies. Le nombre de 4 robustes epines propres aux endopodites
des
uropodes de B. boteai nov. sp. detache cette espece de toutes les autres, cette
caracteristique
rappelant B. chappuisi Delachaux. La longueur variable des
4 poils apicaux de la furca indique la meme structure chez B. parana tans
nov. sp. et B. lIlotrensis nov. sp. et une autre, difterente, chez B. boteai nov.
sp. et B. ple!jai nov. sp. Le meme trait concretise la position de veritable
espece pour B. scythica Boto~aneanu et Damian. Le nombre d'epines du
sympode des uropodes de chaque espece, quantitativement
peu variable,
peut etre considere aussi comme un caractere utilisable dans la taxonomie.
L'etude minutieuse
de la chetotaxie
dans son ensemble, l'analyse de
cette «dot» primitive de Bathynella, nous a offert beaucoup de differences
specifiques. Le nombre et la structure des phaneres de la maxil1ule, de la

a

a

1)

Voir Karaman 1954 ct Dclamarc Dcboutlcvillc ct Chappuis 1954, p. 54.
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maxille et des pereiopodes sont autant de traits communs que distinctifs.
Par exemple, sur les 4 articles de l'endopodite des thoracopodes
III, B. bo/eai
nov. sp. porte 3 soies sur les trois premiers et 4 sur Ie dernier, tandis que
B. paralla/alls nov. sp. et B. mo/rellsis nov. sp. n'en ont que 2, respectivement 3. Les exopodites des pereiopodes VI et VII de B. paralla/alls nov. sp.
et de B. mo/rellsis nov. sp. sont pourvus de 5 et respectivement 4 soies, ceux
de B. bo/eai nov. sp. en ayant 5 sur chacun, B. p/e$ai nov. sp. en portant
seulement 4 sur les 2 exopodites mentionnes.
Enfin, dans Ie cas des especes de Roumanie, la mandibule - appendice
qui a fait carriere dans la taxonomie de Ba/hYllella depuis que Jakobi (1954)
a releve son importance
- presente une valeur systematique sensiblement
similaire
celie de la structure generale du thoracopode
VIII du male.
L'aspect total de la partie masticatrice de la mandibule determine Ie groupe
d'especes, etant impossible - pour Ie moment - d'etablir avec certitude
des differences specifiques.

a

Deuxieme remarque. L'e/lide des especes de Ba/h)'lIella doi/ comprelldre
/oll/es /es carac/eris/iques e/ /0111 specia/emell/ fa che/o/axie e/ /a structure
des appelldices buccaux e/ des pereiopodes qlli gellera/emen/ 011/ e/e lIegligees.
Insister encore sur la validite des caracteristiques
etudices en separant les
5 especes de Roumanie, reste un probleme qui fera l'objet d'une autre note
car il exige une recherche de populations et des analyses statistiques.
Etant donne qu'il existe beaucoup plus d'informations
sur Ie developpement postembryonnaire
de Ba/hYllella que sur sa taxonomie, presentons un
cas confirmant la constance des traits specifiques chez les immatures.
Com me il resulte des diagnoses ci-dessus, B. bo/eai nov. sp. se caracterise
par une robustesse visible et par une chctotaxie plus riche que celie de B.
parana/ails nov. sp., capturee dans Ie meme bassin de la riviere Cri~ul Repede.
Ainsi, B. bo/eai nov. sp. porte 4 poils sur l'article IV de I'endopodite
des
pereiopodes I-IV, 4 robustes epines sur !'endopodite
des uropodes, 7 8
cpines sur les sympodites des memes appendices et des phaneres
ciliature
externe sur Ie palpe de la maxille. En comparant tous ces traits avec ceux de
B. paralla/alls nov. sp., qui a une taille plus rcduite et une chetotaxie plus
pauvre, on peut considcrer B. bo/eai nov. sp. comme I' «ainee» de la premiere, com me une paralla/alls qui a atteint la phase de senilite. Ce raisonnement est en quelque sorte justifie si on pense
d'autres Crustaces ou Ie
nombre des phaneres et la taille sont assez variables d'une mue
l'autre.

a

a

a

a

L'etude d'un individu de B. bo/eai
avec 6 pereiopodes (PI. 9-11) no us a
des cette epoque, I'espece se distingue
thoracopodes
4 soies terminales (PI.
portant 5 epines et I'endopodite
des

a

nov. sp. au stade postembryonnaire
donne l'occasion de remarquer que,
par: les endopodites des 2 premiers
II A, B), Ie sympodite des uropodes
meme appendice 3 epines robustes

Speleology Ill.

Serban

237

(PI. IO F); les poi Is de la furca identiques a ceux de l'adulte (PI. IO G);
l'absence de l'epipodite distal des pereiopodes 1(PI. 9 A, B, II A) et la taille
de I mm (PI. 9 A). Ainsi, certains caracteres distinctifs de l'adulte sont aussi
presents au stade avec 6 pereiopodes (les poils de la furca, les 4 soies des
2 premiers thoracopodes, l'absence de I'epipodite distal du premier pcreiopode, une taille pills robllste), d'autres (Ie sympodite des uropodes a 5
epines, I'endopodite du meme append ice a 3 soies robustes) - que nous
trouvons chez les adultes de parana tans, motrensis et ple.yai - sont sur Ie
point de parachever lellr developpemenl. En consequence, Ie nombre accru
de soies sur les thoracopodes et sur les uropodes de B. boteai nov. sp. marque
sOrement un caractere spccifiqlle et non lin trait variant par rapport a l'age
de I'adulte.
Remarque jinale. Comme if resulte de cette etude, 1£1taxonomie de Bathynella doit etre fondee, sans exception, sur taus les caracteres morphologiques
des individus. La structure du pereiopode VI/I dl! n/(I/e - (/ notre avis
represente I' element esselltiel, «Ie jalon» qui doit conduire et orienter les etudes
systematiques,
car elle est propre £lUXdijferelltes lignees. Si 1£1connaissance
de 1£1structure intime de I'appendice genital du male peut eliminer les confusions en ce qui conceme les especes, elle a aussi une importance capitale dans
1£1delimitation des taxa superieurs de 1£1j'amille Bathynellidae (Noodt 1964).
En considerant Ie thoracopode genital des m(/Ies cOlllme element «pivot» de
nos recherches, tous les mitres traits morphologiques
- variables au non,
similaires au distinctifs
- acquierent leur veritable valeur taxonomique,
gravitant autour d'un centre plus stable et certain. Cetfe maniere de proceder
- nails Ie crayons - estla seule qui puisse engager nos eflorts dans Ie domaine
des reelles traces indiquallt 10 marche evolwil'e de BathYllella.

Dans une note precedente (Serban 1966a) nous avons discute I'opinion
de Jakobi (1954) selon laquelle B. chappuisi Delachaux est identique a B.
natans Vejdovsky. C'est alors que nous avons precise que pour rendre
valable la synonymie mentionnee on doit considerer comme lIatans seulement la forme de Prague et non celie de Bale, «B. lIatalls» de Chappuis
(1915). La conclusion s'imposa du fait que B. c/wppuisi, a l'encontre de
BathYllella de Bale, prcsente Ie pereiopode VIII dll male (Delachaux 1919,
fig. 6) tres proche de celui des populations de Transylvanie (Roumanie),
atlribuees a B. lIatalls Vejd. (Boto~[lI1eanu 1959, Delamare Deboutleville
(961).

Vu les prcsentes donnees ainsi que les details structuraux specifiques que
no us avons discute, la question de la synonymie de Jakobi (1954) reste
encore ouverte. En cOllsiderallt que les traits morphologiques de Bathynella
ne sont pas assez variables, que dOllS Ie cas des especes apparentees cI no tans
10 malldibille a une \'{/Ieur taxonomique qui caracterise Ie groupe-me,ne et nOli
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/'espece et que la structure generale du penis n'est pas un trait specijique, il en
resulte que la sulution proposee alors (Serban 1966a) perd beaucoup de sa
justIfication.
Bucarest, Aoelt 1967
RESUME
La note presente les diagnoses de 4 nouvelles especes de Bathynel/a trouvees en
Roumanie:
B. paranatans
nov. sp., B. boleai nov. sp., B. pleJai nov. sp. et B.
lIlotrensis nov. sp.; on discute aussi B. cf scythica Bota~aneanu
et Damian.
Les
caracteres morphologiques
etudies sont: la structure generale et intime du pereiopode VIII du male (PI. 5-8) et la chetotaxie
des maxillules,
des maxilles, des
pereiopodes,
des uropodes et de la furca. La presence de l'epipodite distal (du coxa)
sur Ie thoracopode
I de B. parana tans nov. sp. separe cette espece de to utes les
autres (PI. I -4).
.
On rei eve la rt~elle valeur du pereiopode genital male qui - du moins dans Ie cas
de ces especes -, par sa structure
generale, indique les liaisons de parente, la
structure heterogcne de sa plaque anterieure (PI. 5 -8, a) marquant
la speciation.
SUMMARY
The paper presents the diagnosis of 4 new Bathynella species found in Rumania:
B. paranatans nov. sp., B. boteai nov. sp. B. lIlotrensis nov. sp. and B. ple,wi nov.
sp.; a discussion on B. cf scythica Boto~aneanu
et Damian is also given. The morphological
features which were used are the general and the fine structure of the
genital pereiopode
of the male (PI. 5 -8), the chaetotaxy
of the maxillula, maxilla,
thoracic appendages,
uropods and furca. The presence of the distal (coxal) epipodite
on the first pereiopod
in B. parana tans nov. sp., distinguishes
this species from the
others (PI. 1-4).
The true taxonomical
value of the VIIIlh pereiopod
of the male is pointed out,
which - at least in the case of these species - shows, by its general structure, the
relationships,
the heterogenous
morphology
of the anterior
plate (PI. 5 -8, a),
marking the speciation.
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EXPLICATIONS

DES PLANCHES 6(1)-16(11)

PLANCHE 70 (I)
Bathynella parana tans nov. sp.: A -C - la partie masticatrice de la mandibule;
D - dent maxillulaire iI epines accessoires; E - dent maxillulaire simple; F - poi I
glabre du plape de la maxille. Bathynclla boteai nov. sp.: G - H - la partie masticatriee de la mandibule; I-J - dents maxillulaires il epines accessoires; K- poil
maxillulaire il ciliature sur son bord externe. Bathynella ple~ai nov. sp.: Lla
partie masticatrice de la mandibule.
PLANCHE 71 (2)
nov. sp.: A - Ie sympodite du pereiopode I vu de sa partie
latero-externe; B - I'endopodite de I'uropode; C-D - furca. Bathynella boteai
nov. sp.: E - Ie sympodite du pcreiopode I vu de sa partie latero-externe; F - furca; G - uropode.
Bathynella

paranatans

PLANCHE 72 (3)
Les phaneres de I'article IV de I'endopodite des pereiopodes I - IV: A - Bathynella
boteai nov. sp.; B - Bathynella lIIotrcnsis nov. sp.; C - Bathynella parana tans
nov. sp.; D - Bathynella ef scythica Boto~iineanu et Damian; E - Bathynella
ple,wi nov. sp.; G, F - furca de Bathynella ple~ai nov. sp.
PLANCHE 73 (4)
Bathynella parana tans nov. sp.: A - Ie pereiopode VI I du mille; B - Ie protopodite
du pereiopode VIII de la femelle. Bathynella ple~ai nov. sp.: C - pcreiopode VI.
Bathynella e/ seythica Boto~i\neanu et Damian: D - furca.
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74 (5)

Le pereiopode
VII I du mille de Bathynel/a parana tans nov. sp.: A - vue de face;
B - vue latero-externe;
C - vue de dos; D - vus latero-interne;
a - plaque
anterieure, b - lobe interne, c - petit lobe, d - basis,'e - partie basale (prtecoxa
et coxa), f - papil/e.
PLANCHE

75 (6)

Le pereiopode
Vill du mille de Bathynel/a boteai nov. sp.: A - vue de face;
B - vue latero-externe;
C - vue de dos; D - vue latero-interne;
a - plaqlle
anterieure, b - lobe interne, e - petit lobe, d - basis, e - partie basale (pm'coxa
et coxa); f - papille.
PLANCHE

76 (7)

Le pereiopode
VIII du male de Bathynel/a lIlotrensis nov. sp.: A - vue de face;
B - vue latero-externe;
C - vue de dos; D - vue latero-interne;
a - plaque
anteriellre, b - lobe interne, c - petit lobe, d - basis, e - partie hasale (prtecoxa
et coxa), f - papille.
PLANCHE

77 (8)

Le pereiopode
VlII du male de Bathynel/a ple!fai nov. sp.: A - vue de face; B vue latero-externe;
C - vue de dos; D - vue latero-interne;
a - plaqlle anteriellre,
b - lobe interne, c - petit lobe, d - basis, e - partie basale (pra'coxa et coxa),
f - papil/e.
PLANCHE

78 (9)

Bathynel/a boteainov.
sp., Ie stade de developpement
postembryonnaire
a 6 paires
de pereiopodes;
A - aspect general; B - details des protopodites
des thoracopodes
I et I I; C - details des derniers pereiopodes.
PLANCHE

79 (10)

Bathynel/a
hoteai nov. sp.; Ie stade de developpement
pereiopodes;
A - antennules;
B - antenne;
C, D mandibule;
E - pleopode;
F - uropode; G - furca.
PLANCHE

postembryonnaire
partie masticatrice

a 6
de la

80 (II)

Bathynella
boteai nov. sp.; Ie stade de developpement
postembryonnaire
a 6
paires de pereiopodes;
A - thoracopode
I; B - thoracopode
I I; C - thoracopode
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